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 Aggregate is the most important material that been used widely in the road pavement 
construction together with asphalt binder. The problem scenario is referring the road 
problems such as deformation, surface defect, cracks and edge defects. Basically, 
these study is absolutely focusing on influence of flaky aggregate on Marshall 
Properties for Asphaltic Concrete AC 20 mixture. In order to evaluate these problem, 
laboratory tests will be carried out are Aggregate Physical Test, Asphalt Test and 
Marshall Stability Test. The optimum asphalt content (OAC) needs to be determined 
before preparing samples to run the test by Marshall Properties to obtain the 
stiffness, stability, density, flow, VTM and VFB. The (OAC) was determined by 
using bitumen content of 4.5%, 5.0%, 5.5%, 6.0% and 6.5% for stage 1 which are 45 
sample were prepared. For stage 2, verification sample was prepared by using (OAC) 
obtained. This sample used to verify the (OAC) whether it will meet the specification 
or not at the same time, nine samples were prepared at this stage, samples were 
mixed together with (OAC) obtained and aggregate. All samples were conducted to 
Stability Test again. The result shows, the increasing of flaky aggregates on 
proportion resulting the decreasing value of stability, stiffness VTM and VMA. The 
















Dewasa ini, penggunaan agregat dalam pembinaan dandanan permukaan jalan raya 
adalah secara meluas. Malahan, penggunaan agregat ini merupakan bahan yang 
paling mustahak digunakan bersama asfalt sebagai bahan pelekat. Senario ini 
merujuk pada permasalahan atau kecacatan di jalan raya seperti perubahan bentuk, 
kerosakan permukaan, rekahan dan kerosakan tepi permukaan jalan raya itu sendiri. 
Pada dasarnya, kajian ini menumpukan pada kesan terhadap bentuk agregat 
berkeping terhadap Marshall Properties bagi campuran Asfaltik Konkrit yang bersaiz 
20mm. Dalam merealisasikan kajian ini, beberapa ujian telah dilaksanakan dengan 
baik seperti Ujian Analisis Ayakan, Ujian Indeks Kepingan, Ujian Fizikal Agregat, 
Ujian Asfalt dan Ujian Marshall itu sendiri. Pada peringakat awalan, agregat 
berkeping tersebut diagih-agihkan mengikut komposisi kandungan yang ditentukan 
iaitu 10%, 20% dan 30%. Seterusnya, kandungan Optimum Asfalt diperolehi melalui 
Marshall Properties iaitu dengan memperolehi terlebih dahulu nilai-nilai bagi 
stiffness, stability, density, flow, VTM and VFB. Kandungan Optimum Asfalt 
percubaan yang digunakan dalam kajian ini adalah 4.5%, 5.0%, 5.5%, 6.0% dan 
6.5% . Dalam kajian ini, terdapat 2 peringkat, pada peringkat pertama, terdapat 45 
sample disediakan. Manakala, pada peringkat 2, 9 sample verifikasi disediakan 
menerusi campuran bersama kandungan Optimum Asfalt yang diperoleh dari 
peringkat pertama tadi. Peringkat ini juga, merupakan peringkat semak semula 
kandungan Optimum Asfalt sama ada ia masih relevan digunakan mengikut 
spesifikasi yang ditetapkan atau sebaliknya. Kesemua sample tersebut diuji melalui 
Ujian Stability. Hasil dari ujian tersebut, didapati adanya penurunan pada nilai 
stability, stiffness, VTM dan VMA sekiranya terdapat peningkatan penggunaan 
kandungan agregat berkeping Manakala, terdapat peningkatan pada nilai flow dan 
VFB sekiranya terdapatnya pengurangan penggunaan kandungan agregat berkeping.  
  
